















The Study of Agreeable Sound 




This article first explains about soundscape and its development both in the world and Japan. Next 
the examples of the soundscape achievements in Japan are clarified. After that the literature reviews are 
listed. Then the city noise levels in Osaka are test and analyzed in order to find the agreeable sound 
environment for people to live in. The field trip included 11 sports in Osaka. The noise levels are test for 
3300s in order. The result is: 1.the sound of wind, birds and the voice of people are frequently existed; 
2.the transportation noise has obviously influence the level of city noise; 3.the noise will increase as the 
increase of people’s number; 4.the city noise will not be influenced by the wind speed and the 
temperature; 5. the sound of nature is indispensable to the soundscape; 6. The quiet environment is 
necessary by human’s life as the appropriate sound is necessary further. Finally, the discussion and 
conclusion are settled. 
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3.2 「残したい日本の音風景 100選」 
 
日本におけるサウンドスケープ取り組み事例として、もう一つは「残したい日本の音風
景 100 選」がある。「残したい日本の音風景 100 選」は 1996 年当時の環境庁（現環境省）












4. 事前調査（2018 年 8 月） 
 
筆者は、人々の音に対する意識を知るため、アンケート調査を行った。先ず今回のアン
































5.2 ASMR（Autonomous Sensory Meridian Response） 
 








































ボタンを押し、特性 A を選択した。そして 10 秒間の音圧を記録すると同時に、聞こえた
音を記録した。50 個の音圧を記録した後は、特性 C に切り替えた。そして特性 A と同じ
繰り返しをした。特性 A は人の耳が言葉を聞くのと同様な音圧であって、特性 C は実際の
音レベルである。15：00 前に、第 2 のスポットを決定する。15：00 に第 2 のスポットの測
定を開始する。15：30 に第 3 のスポットの測定を開始する。他の 2 つのスポットも、第 1










 または、平均音圧と気温の間の P-Value は 0.929 である。P-Value が 0.1 より高いため、
音圧と気温の間の関係性は弱い。平均音圧と風速の間の P-Value は 0.197 である。P-Value
が 0.1 より高いため、音圧と風速の間の関係性は弱い。 




図 1. 大阪府のサウンドスケープ（A特性） 
 





































関に近い地域であった。一番静かな地域は住民区であった。大阪駅の音圧は 60dB から 80dB
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